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幼児期におけるふり遊びと感情理解との関連
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Pretend Play and Emotional-Understanding in the Preschool-Age
Kyoka OGATA and Masako MATSUZAWA
Children aged five to six years were investigated to evaluate the relationship between quality of pretend 
play and the understanding of emotions in certain situations. Both cognitive and affective quality of pretend 
play was assessed by using toys. The ability to understanding four types of self-emotions and other-emotions; 
happiness, sadness, fear, and anger, were assessed using a situational-inference task. Linguistic ability was also 
assessed. Children that described “relationships among toys” showed more organized and elaborated play that 
expressed a variety of affect, and displayed better performance in the other-emotion task. Moreover, linguist 
ability was not related to the quality of pretend play or emotion-understanding skills. These results supported 
the opinion that children increase their understanding of emotions through pretend play.











































































ることがわかっており、坂上 （1996） や岩田 （2012）
は、ふり遊びの場は遊びを通して感情に関する知
識を得、理解を深める機会を提供すると指摘して
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0.7以上の高い相関が見られ （組織化 r＝ .870，精
















































幼児が 5分間の遊びの中で表現した感情をKaugars & Russ （2009） に基づき12種類 （攻撃性や
幸福・喜びなど） に分類し、何種類出現したかを評定した。満点を12種類として、4種類以上

























































































































































想像力 .640** .651** .830** .395* .541** .473**
組織化 .656** .617** .673** .629** .622**
精緻化 .633** .721** .550** .633**




























































































































像力 r＝-.09，組織化 r＝-.18，精緻化 r＝-.09，快
適さ r＝-.02，おもちゃ同士の関係 r＝-.07，感情
の頻度 r＝-.059， 感情カテゴリーの多様さ r＝
-.03）。また、語彙年齢と他者感情課題および自
己感情課題の合計得点との間にも有意な相関はみ
られなかった （他者感情 r＝ .10，自己感情 r＝ 
.07）。感情別に見ても、語彙年齢はいずれの他者
感情の理解とも関連せず （喜び r＝ .01，恐れ r＝ 
.24，悲しみ r＝ .11，怒り r＝-.09,）、また、いず
れの自己感情の理解とも関連していなかった （喜




















合計得点 －.263  .068  .000 －.088  .226 －.143 －.085
喜び －.325* －.182 －.061 －.219  .017 －.192 －.219
恐れ －.362* －.119 －.261 －.221 －.035 －.216 －.086
悲しみ －.139  .007  .028  .029  .137 －.195 －.089
怒り －.006  .397*  .339*  .048  .501**  .111  .179
自己感情
合計得点 －.228  .139 －.014 －.117  .185 －.037  .113
喜び －.319* －.046 －.247 －.319* －.180 －.009  .120
恐れ －.229  .012 －.052 －.112  .181 －.109  .147
悲しみ －.255  .101  .013 －.108  .233 －.146  .074






















以上から、仮説は （1） も （2） も支持されず、感
情理解の発達はふり遊びの感情的側面より認知的
側面とより関連していることがわかった。Young-
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